TWO CASES OF FILARIASIS IN APPEARANCE OF ANOTHER SURGICAL DISEASES by 村山, 保雄
Title外科疾患の外観を呈したフィラリヤ症の2例
Author(s)村山, 保雄











TWO CASES OF FILARIASIS IN APPEARANCE 
OF ANOTHER SURGICAL DISEASES 
by 
Y ASUO MURAYAMA 
Surgical Department, Osaka Citizens' Hospital 
(Director: Dr. RYOZO SUGINO) 
2889 
A 24・year-oldman was admitted to our hospital with fever and painful swelling 
in the left groin. Clinical五ndingsand results of ordinary clinical laboratory examina-
tions showed only an acute inflammatory disease in the groin. 
A 32・year-oldwoman complained of a painless reducible tumor in the left groin. 
It appeared to be a hernia. 
After asking their native places and the local diseases, we suspected that Fila-
riasis was the cause of the illness in both of these cases, and五nallywe found mi-
crofilaria in their blood. 



















































第22病日赤沈1時間 2mm 好中球一核 5% 
2時間 6mm 多該 4go,;
24時間 73mm 大 リンパ球 21% 
小リ シパ球 15°0 
赤血球 600万／cmm 好エオジン球 9°.?
白血球 7300/cmm 単 球 2%
J(Jl色素 89°0 好塩基球 o,; 
血液凝固時間（9回測定〉開始4＇～5’， 完結7’30＇’～
9＇第33病日夜10時より11時の間の血液中に， 原本1枚
に 1～2~の割合で ミクロ 7 ~ラリヤ （Fig.l）を発見
し以後毎回この時聞にのみ血中に発見されたが，昼間
は勿論，夜間でもこの他の時間には発見出来なかっ
た． アグ ロマイシY 1000mgを毎日投与しても消失せ








































Fig. 2 宮Q70，血液中のミクロ 7~ラリヤ
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